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Cultural Landscape and Forestry in the World Heritage “Sacred Sites and Pilgrimage Routes 
in the Kii Mountain Range”: A Case Study of Nakahechi Pilgrimage Route










“Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range” was the first area in Japan to be registered as a UNESCO 
World Heritage site（2004）in a new category, Cultural Landscape, in which forestry is an important component. This site 
differs from other World Heritage sites in Japan. We examined forestry activities and forest management in an area of 11 
km on the Nakahechi pilgrimage route. Plantation forest constitutes 93.8%. Currently, both the planting area and final-
cutting area are at zero, i.e., forestry activities have almost stopped. Although forestry activities are expected to continue at 
the site, in line with Cultural Landscape criteria, a number of challenges relating to Cultural Landscape have emerged. First, 
the most basic problem is a lack of understanding of the concept of the Cultural Landscape. Second, the role and 
management of the buffer zone have not been investigated. Third, a unified forest management system has not been 
developed for non-national forests. It is essential to continue appropriate forest management in order to develop this 
heritage site and present it in line with good practice, given its designation as a Cultural Landscape.
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Figure 1. Nakahechi Pilgrimage Route























果，9 つ の 林 班（92，93，119，120，121，122，123，





















































Figure 2.　Definition of forest around Pilgrimage Route
注：細線は小班の区画を示す。
Note: Thin lines show the boudaries of subcompartments.






































































満の面積の小班数は 155 と，全体の 74.2％を占めている．
1ha未満の小班の中でも面積の小さい小班が多く，0.4ha







Table 1. Number of subcompartment by area
面積 （ha） 小班数 割合 （％）
Number Ratio
0.2 未満（less than 0.2） 51 24.4 
0.2 ～ 0.4 62 29.7 
0.4 ～ 0.6 21 10.0 
0.6 ～ 0.8 17 8.1 
0.8 ～ 1.0 4 1.9 
1.0 以上  （1.0 and over） 54 25.8 
計  Total 209 100.0
資料：森林施業計画データより集計。
Source: Forest  practice plan







































Table 2. Number of unit by area
 （区画 Unit）
面積 人工林 天然林 計
Area Plantation forest Natural Total
（ha） スギ ヒノキ 計 forest
Sugi1） Hinoki2） Total
0.2 未満 （less than 0.2） 42 36 78 7 85
0.2 ～ 0.4 27 37 64 6 70
0.4 ～ 0.6 14 11 25 3 28
0.6 ～ 0.8 13 8 21 1 22
0.8 ～ 1.0 6 4 10 1 11
1.0 以上  （1.0 and over） 22 35 57 3 60
計 Total 124 131 255 21 276
資料：森林施業計画データより集計。
Source: Forest practice plan
Note 1） Cryptomeria japonica, 2） Chamaecyparis obtusa
表 3　ゾーニング別の森林面積
Table 3.　Forest area by category
 （％）
区分 Category 調査地 全国 
Research area Whole Japan
水土保全林 Forests for water and land conservation 50.4 65.5
森林と人との共生林 Forests for symbiosis with people 9.3 13.0
資源の循環利用林 Forests for cyclical use of resources 40.3 21.5
計 Total 100.0 100.0
資料：全国値は、『平成 20 年版 森林・林業白書』参考付表 5より（2002 年 3 月 31 日現在）。
　　　調査地については、森林施業計画データより集計。
Source: Forestry Agency (2008) and forest practice plan













































田辺市森林整備計画（計画期間：2006 年 4 月 1 日～
2014 年 3 月 31 日）によると，人工林の伐期は，スギで
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図 3 古道周辺における人工林の各林齢の面積
Figure 3. Area by age class of man-made forest around Pilgrimage Route
資料：本宮町森林組合資料より作成。
Source: Hongu-cho Forest Owners' Cooperative
表 4　齢級別の間伐
Table 4. Thinning by age class
齢級 面積 間伐面積 比率 1）
Age class Area Area of Ratio
thinning
（ha） （ha） （%）
Ⅰ － － －
Ⅱ 0.2 － －
Ⅲ 10.5 8.5 81.0 
Ⅳ 12.1 5.5 45.5 
Ⅴ 35.9 19.6 54.6 
Ⅵ 12.9 － －
Ⅶ 20.4 5.8 28.4 
Ⅷ 36.4 19.0 52.2 
Ⅸ以上 (and over) 66.1 0.1 0.2
計　Total 194.4 58.5 30.1
資料：森林施業計画データより集計。
Source: Forest practice plan
注 1）四捨五入のため、内数の和が合計に一致しない。
Note 1） Breakdown figures were not added to total.

































































































































































































































と回答した（世界遺産登録推進三県協議会 , 2005; 寺西 , 
2005）．
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産への期待も異なるなど連携の難しさが指摘されている．
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